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The purpose of this study was to investigate the content of counseling interactions between patients and nurses.  
Method: A patient counseling booth was set up in a hospital outpatient area. Counseling was available to all patients and their families. 
Counseling on any health-related topic was offered. The data analysis subjects were detailed counseling notes taken by nursing educators 
at the time of the interactions. Data analysis was carried out using Berelson, B. content analysis. The number of analyzed cases was 315. 
Results: 
1. Four nursing intention categories were obtained: “anxiety” “question” “discontent” “inquiry”. 
2. Six interaction categories were extracted: “active listening” “observation” “explanation” “leading” “linking” “immediate care”. 
3. Content analysis revealed over 100 significant interaction labels, most being disease symptoms. 
Discussion: Ambulatory patient consultations are a vital part of nursing care. The results revealed critical areas of communication that 
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女性 182 人（57.8％）であった。相談者の 90％以上が
本人であり，次に多かったのが家族であった(図 1)。





相談回数は月平均 12 回で，1回に平均 2.2 件の相談実



































患者数は 832.5 人であったことから，1 日１回 1.5 時







































含まれる場合があり，総数は 352 件となった。 
最も多かったのは「不安・気がかり」の 200 件（56.8%）,
次いで「問い合わせ」89 件（25.3%）であった。「不安・



















































































































































































談として分析した件数は 1日平均 3 件程度という結果
であったが，多様な相談ニーズが存在することを実感
「気がかり・不安」 「疑問」 「不満」 「問い合わせ」  
対応 件数 対応 件数 対応 件数 対応 件数
傾聴
 
傾聴 49 傾聴 3 傾聴 31 傾聴 1
生活状況を聴く 11 生活状況を聴く 4 症状の観察・確認 3 経過を聴く 2
経過を聴く 24 経過を聴く 2  症状の観察・確認 5
観察・確認
 症状の観察・確認 72    
症状の説明 2 血圧変動の説明 7 検査の必要性の説明 1 治療の説明 2
血圧変動の説明 30 検査値の説明 2 治療の説明 1 検査方法の概要説明 2
検査値の説明 4 症状の説明 1 外来ｼｽﾃﾑの説明 5 対処の説明 1
対処の説明 2 標準体重の説明 1 紹介状ｼｽﾃﾑの説明 1
傷の手当の説明 1 在宅ﾘﾊﾋﾞﾘの説明 1
 
外来ｼｽﾃﾑの説明 8

















医師とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの助言 2 生活指導 5 生活指導 1 医師に相談するよう促す 4
医師に相談するよう促す 13 測定値の判断 1 ｾｶﾝﾄﾞｵﾋﾟﾆｵﾝ紹介 1 受診をすすめる 1












診療科につなぐ 9 専門職につなぐ 1 診療科につなぐ 2 診療科につなぐ 5
総合診療部につなぐ 27 担当 Nsにつなぐ 1 担当 Nsにつなぐ 3 総合診療部につなぐ 11






外来の案内 1 血圧測定（聴診法） 4 付き添う 1 受診手続きの介助 1











 外来における看護相談ニーズは，週 3日 1.5 時間と











































































































































ション能力を持つ看護師 1 人の専任配置を期待したい。 
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